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The l¥iarine siologicaI Station of Asamushi BOLLETIN 
Tbe Marbe BiobgicaI St3.tIon is situated at As.:unushi， Aomori Pre-
fecture， One of th3 m03t delightfuI summer re50rt8 in northern ]ap.J.n， 
providing not only an excellent seJ. bathing， but also hotspring close to 
the 8hore. The st.1tion is near th3 As.:tmu3hi Rlil W.ly St.J.tiO:l， On the 
Toh百kuMlin Line， a journey. of about 22 hつursfrom Tokyo. 
The Marine Bioloιical Station was founded in July 1924 as an extension 
of The Institute of Biology， Tvhoku University. Although the primary 
u!Jject in building th3 5tユtionwas to facilitate the work of the students， 
as well as出efacultY"'， of Tohoku University， it welcomed fro!11 the st.2rt 
a11 outside investigators. We welcome investigators at any seaSDn， though 
n.:1tura11y summer and autumn ;afe the seユSOnof greatest activity. The 
bording house and official 1'esidences a~.e open a11 the yea1' 1'ound fo1' the 
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conver.ience to any one wishing to do resea1'ach wo1'k . . 
The labor3.tory is well equipped with variOU3 ldnds of apP.J.ratus COffi-
monly used for biolo..ic'-ll purpose. AlI白elaboratory mこlterialsure fre::. 
for use， except an excessive ap10unt of expensive ID:ltter .would be used. 
Visiting investig.1tors are requested to corrununicate beforehand the nature 
of their rese.J.rch， duration of stay etc， to the director. Investigators are 
permitted to stay in the bording house of the station， prcvided the cost of 
meals js pajd 
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〆Allcommunications intended fol' Qur pUb1ic:ltions should ¥ 
( be addressed to Dr. S. Kokubo， M'lrine Biolc氾icalStation. ) 
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b)今回の水温紋態: 今回wち8月-12用の水温Hk態は第1表のfiりで， 7k温は19.33'C( 8 









C( 8月中旬、->-0.02'C(9月上旬)->-3.79'C ( 9月中旬)->-ー0.080C(10月上旬)->-0.51 
ヤ(10月中旬)->-0.52'C (問中旬)->--0.12'C(町上旬)->--0.160C (問中旬〉と云ふ高徒
主示してゐる。此の中でT年より最も低かったのは 8月であるが，此の外1:10用及び12月にも多少
のほ6J~を示した。前回に於ては 7 月中 tc'o/-年よりー1.79勺Cの低い水illlã::示したのであるが(本誌，
第 4 酷，立~2 号) ，今回ぅT'¥l司昔果では 8司1:ーし91、Cを，RLて宮るので，此D事実 nらciuiB1D 
7 月の低温が今回にまで持続されたと云ム事がわかり了又低水温の傾向は其の後12月に豆~þ 再び出
現してゐる事もわかるのである。以上は育寂湾に就てであるが， 1津級海峡の同時羽に於ける*/畳は
}I かJ 1中 合 7k ilf! 3 -





第 1表 青森湾に於ける 8月-12月の細目1結果(沖合， 1949) 




四・2T証.141 1X-3 I 1X.15! x・2Ix.181X[・12I x[・281-xn .STxl-:l9" 
一一一一一一。 mm25m233422761m12 19.11 12.58 9.00 
5 22.08 I 22.50 I 23.49 I 22. n I 20.15 19.37 15.09 ! 12.12 12.21 10.65 
10 19.39 I 21.92 122.61 I 22.72 I 20.18 19.40 15.51 12.49 11.94 10.91 
20 18.28 20.57 22.40 22.74 20.19 19.40 15.87 12.62 11.97 10.65 
30 16.32 18.83 21.96 22.22 21.02 I 19.42 15.87 12.75 11.32 10.70 
誌記:U211T)|1悶 12ω 122.64! 22・57120.44119.31 1 15.29!山 911判日 38
E3γ官:i!21.27122.10 1 22.62 ! 21. 781 20.52!18叫 14.771 - !12.07110.54 
Di伽T23百一同ト0.11i 0.021ω1-0.ωI 0.51 1 0.521 - 1-0・ 12 1- 0 • 16
Er孟恥 124.71124.89124.70 1 24叫24.63124η1 24必 124.49 !μ 引M
E;Lot lw卜 12ω 124.72124.471 24.π124・64124・501 24.52己ぇ比f
! Oxvu:en 
De帥 j (~~ÎLì' 
同|四 21四 14! 1X.3!1X.15! X.2! X.18! x[叫X[.281 xn.3川 19
。 5.09 4.89 4.89 4.95 4.98 4.99 5.42 6.15 6.08 
5 5.08 5.18 4.93 4.96 5.06 5.01 5.47 5.47 6.19 5.96 
10 5.56 5.38 4.97 4.日9 4.96 4.99 5.40 5.49 6.08 5.99 
20 5.52 5.06 4.79 4.98 4.85 4.97 5.33 5.35 6.03 6.07 
30 4.31 4.34 4.76 4.75 4.62 4.94 5.32 5.38 5.78 6.01 
4 -- )1 本f i中 合 71< i且
Depth o(x9y6z〉en 
(m) 
四・2/ VJ]・141 IX.3/ IX.15 I x・2 1 x・181XI.12 I X!.28/ XP  1班・19
。 97.1 98.3 95.0 95.6 95.0 90.7! 92.7 87.0 99.4 98.6 
5 96.6 10日.0 96.6 95.8 93.5 91.5 92.4 87.5 99.5 96.3 
10 102.7 102.6 95.9 96.3 91.8 91.3 92.2 88.9 97.3 96.1 
20 94.4 92.4 96.1 89.7 90.9 91.8 86.9 96.5 97.3 
30 75.0 79.3 90.8 91.0 86.9 90.4 91.7 87.4 91.5 95.1 
Depth ， p H 
(m) 
VJ].2 I vE・14IIX・31IX.15 1 x.21 X.181 XI.12/ XI.28 1 xl・3/ Xl.19 
。 8.3 I 8.35 8.35 
5 8.3 I 8.3 8.3 i 8.3 -- I 8.3 I 8.3 8.3 I 8.35 8.35 
10 8.3 8.3 8.3 -- I 8.3 I 8.3 8.3 I 8.35 8.35 
2日 8.3 8.3 8.3 - I 8.3 I 8.3 8.35 




I VJ].2 I VJ].141 IX.3 I IX.15 I x・2 I X .18 1 XI・121 XI.28 1 Xl.3 I皿・19
。 18お iIM 略的 lM11M 18.30 
5 18.13 18.60 i 18.50 18.ω18.26 18.44 18.25 ' 18.14! 18.30 18.47 
10 18.61 18.60 I 18.60 18.60 I 18.39.; 18.44 1ω118.32118.30 18.50 
20 18.65 18.60 I 18.60 18.61 i 18.50 18.49 18.37! 18.41 I 18.27 18.50 
30 18.72 18.89 I 18.60 18.61 " 18.58 . 18.49 18.37 ， 18.41 18.40 18.52 
Dap仕2 5 1 /0L2 ) 
(m) 
VI!.2!vm.141 IX.31_IX.15_1 X.2 I_X.18I XI.121_X!・犯 ! 日 3I Xl.19 
。 513 側 I1叫 500 500 1 738 600 644 575 
5 385 347 I 837 332 350 I 394 688 709 428 325 
10 256 390 I 837 368 325 444 800 569 369 325 
2日 287 350 256 800 438 575 





















合 フk 抱 -- 5 
4.5 4.5 12.9 
9.9 ¥ 0.6 4.5 1 18.3 5.5 14.2 
15.6 3.9 4.9 9.0 
17.9 2.5 3.8 " 13.0 5.5 9.0 
ず 15.1 2.5 7.6 21.9 4.9 9.0 
c) 本年の水混と1946年-1948年の水混との比較: 1946年-1948年の水温に就ては既に前号
(本誌，第4司書，第2号〕に述べた逝Pで.1948年(1沼・ 23)は夏秋をj自己て7)(混は平年よ b著し







T"ble 2. W叫ertemper・，tursoi Aomori B:Ly in five陪uccessiveyea同・
ぷて
うz A u g. S e p t. o c t. 
Fi四 tI Mid I Last I Fi凶 rMid I Last Flrst I Mid_I_Last " 




1947 22.16 23.05 21.89 ー
20.23 18.62 




1927-1947 ¥ 21:27 22.10 22.日2 21.78 
18.80 
Y¥田¥rM¥¥ont¥h 
N 0 V. D e c. 
Fi附 IMid I Last First T Mid I Last 
1949 - 15利回 11.95 10.87 
1948 12.01 11.79 
1947 14.76 I -- ¥ 10.79 9.54 
7.66 
1946 1 17.20 I 一 14.09 11.38 
1932 1 16.67! 14.93 12.97 11.07 
1鎗7-1947!，16.571 ~・77 12.07 10.54 
卸ち本年は 8月中に著しく低温で.1947竿(昭・ 22)I亡比較しても低<8月中としては額めて普












T:ole 3. Constal古empemturesdUl'ing August.December， infive successvie y以前.
Y¥柑ケ¥ 
J u !. I A u g. S e p t. 
M白 nof 10 days I Mean of 10 days 品~ean of 10 days 
百五平「五よ日孟t~T First.1 Mid. I Last Firs叶Mid-lLast-
21.33 1949 M ユ624116651MM
1948 18.28 I 21.ω1 24.591 25・49I 26.59 25.24: 24.43 I 23.00 2日.68
1947 184121mlM122「M62 24.49 20.01 21.62 19.92 
1946 19・75I 22.38 I 23.69 I 22.831 25・55 25.33 22.92 22.09 20.73 
四日 似9I 18.90 I 20即位川 23.261 24.ω1 24・061 22.両五五f20河
加¥々。¥n也
D e c. 
Mean of 10 days ! Mean of 10 days Mean of 10 days 
I First. i Mid・ILa札 lF凶・ 1Mid. 1 Last， First.[ Mid、1Last 
1949 [ 20.37 I 19.691 1問 13.57 11.53 10.77 9.72 7.65 6.66 
1948 20.071 19.16¥ 16.69¥ 14.51 12.36 11.77 10.01 9.52 8.55 
1947 18.46: 17.62 I 15.83 I 13.84 10.22 8.67 6.69 4.58 4.78 
1946 ! 1仏72i 19.57! 18.85 i 1問!14.02 12.35 10.33 7.34 I 6.93 





之を要する 1<:本年後半期の水湿はlf.~ 中沖合共に類似した経過を辿 þ ， 8月中と11月以後に低温を
示してゐる点に於て特徴がある。




年々極めて規則正し〈行はれる。然し之を最近の漁獲高から見ると， 1945年(昭・ 20・12-21.1) 
IL約140'1者支， 1946年(昭・ 21.12-22・1)に約 90首位， 1947年〈昭.22. 12-23・1 ) 1:約 45












約45)ll;貫程度で大不泌を三百した。 1948年は前越の通り 7X温が著し〈高い年であ t，初刊It朔の12月12
















( 8 )比 重
今問のi税問結果}よ~~ 1衰の巡りである。此の期間は24・71(8月2日)+24.89 (8月14日)+24 
・70( 9月3日)+24.92 (9月15日)+24.63く10月2日〉→24・72(10月18日〕→24・46(11月12








中居 (10m，20m)は18.60で変らす';:， Om， 5m， 30mの表暦と底麿はほど同じ傾向を辿って変化し
9用中旬に歪b秋季循環期に当って表唐から底唐まで-tJRに18.60となってゐる。とれが第二期に
入って10月初旬l亡は各唐とも成j昔を友し，中旬に至 tOmから10m迄と20mと30m屠の塩素量は等低































加があトその後は減少を続けたが， 12月3日1:再び急激た増硝があった。 9月15自のプラ y クト
ン増殖当時P20:;は寧ろ増加して居ト之より約 1月後の10月18日に至って顕著に減少した。然し
第2岡目のプランクトシ増殖の時はP20uも賂々同時に減量して見かけ上は平行関係を示した。
小久保 7' ラング 〉〆 - D 










再成が行はれた~めであろう。 9 月初め及び11月 12 日 -18日には5iO，は夫々 1000 r JL， 700 r JLで
可なり多<， 9月中旬-10月，及び12月には夫k500rJL内外で低仙を示した。
今回の~Jl品IJ中 9 月と 12月 V2 周 5i0 2 は可t.i: þ 減少したわけであるが，此の当時のプランクトン
量は100cc内外の増殆がみられて居る。之を附会的に考へるたらば5i02の減少はプラングトシの増
加に図ったものの様で，可なりの平行関係を示したものと言へるであろう。




5 )ブ。ラ y クトン
Plankton 
C第ー項コ前回との関係






Amount of planl<ton 




を経過した12月 3 日になり，主主に再び増殖が起って晩秋初各の増殖が見られた。之は~~~JPì性の Ch






















小 久 保 フ・ランク トン
l hti叫 Om 
10cm ollection col1ection col1ection 
i (cc) (cc) (cc) 
~ 88.0 118.0 
~ 66.0 73.0 
.6.7 7.5 12.5 
24.2 15.0 31.5 
23.4 10.70 61.5 
43.5 42.0 69.0 
45.5 47.0 ，j9.5 
27.0 37.0 25.0 
33.7 71.0 107.0 
44.5 113.0 103・0
99.3 97.0 120.5 
38.3 66.0 23.5 
36.5 55.0 35.5 
47.0 71.0 56.0 
39.5 80.3 60.0 
113.0 90.3 209.0 







でつづいたが. 9 月 3 臼tc:~って言語へた。本置は湾内の地方暖期位置として著しいものであるが，




Sagitta craSS3.， Oikopleura dioica等が注目されただけであったロ然し 9月15日の Centro-
p3.ges yam_?daiを波羽怯梼瑚腕D手始めとして.10耳2日から本格的の殴明性，つまり外来唆vfi
性のものが出現しはじめた。即ち梼JI.P:IiJ1では Copiliamirabilis， Euterp~ acutifrons，皮褒類。
Doliolum，原生動物でSticholonchesp.， Ceratium candelabrum，特に前陸が多量に出現した。
之を去年に比鮫すると槍]I.~Jiljの殴流性監はI明かに少ない。 gpち去年見られて今年見られ君主いものに
Paracahtnus acule.'ltus， CorycJ.eus curtu:s， Temora stylifera， L'.lbidocera japonica等があ






小久保 フー ラ ン グ
C第四項〕植物性プランクトン
Phytoplankton 
エr - 1 
既に述べた搬に今期のフーランクトンはさを体として量が頗る少なく 9月15日までは荏M¥Jiの量も臨i
る少たいものであった。最初の 8月2日は特に少かったが此の時の碍深刻は Chaetocerosが14極
位風が10種類あト之等の中で湘や目立たのは Chletoceros a日i耐と Ch叫cansで，此の
柄紐は前回の 6月25日から 71']3日へかけて最多を示したもののE主将郊である。りま P務期性穣の
残りであるが，之が今回の8月14日にたると変化の兆が現はれ，最多種は Ch.distansgpちl皮期世l
極に変ト全体の種釘l も EOjj!iJj1に!~ltJJl した。之から 9 月に入ると Ch. distans は益A 多くなり，




rctatusや Ch.Lauderi， Rhizosolenia !亡は Rhiz.Castracanei， Rhiz. imbricata などの殴I車
種が出現し，其の次回の10月18日には Chaetoceros溺は2lt駁J'iになり， Ch. costatus， Ch. rO-
stra tus， Ch. anastomosans等が現はれて，政i車i生は愈々顕1'1にたった。他鹿としてはDitylium
Brightwellii， Rhiz. alata， Thal'rix nitzschioidesが多く全種類は56援に越した。之が今年の
n墨田庖の最盛期で，此の後荏.M\類はì~聞く 31~);性に向ひ .11月 12日には Ch. socialisの様な寒期性のも
のが出現し，Rhizosoleniaの種類も減少した。夏に11月28日校側獄に C.pl田nchrusの現はれた頃














で.gpち9月中旬I己 Ch田 distansの増殖があ t.12月3日に Ch.constrictusの増殖があった事
である。之はl広耳目性のものと3J拡性のものが各'"~ri聞に明ら由、た増殖を行ったのであるf 動物性プ
ランクトシlとしては最熱帯性の Copiliamirabi lisが出現したが，桂誌類では最熱帯抑土の Ch. 
diver印 Sや Ch.messanensisは民現したかヲた。鋭帯性プランタ l':シyの霊から見てもZ都E
見てもt湾宵内lに亡入たH殴去流の勢力は去年に比絞して弱かつた事は「確位かである。
]2 - 小久保 プラング ン




2) 本年の沖合水温は 8月に於て最も低湿で， 1947年(昭.22)の立:れよりも低かった。然し11
!'J -12月には19471)'.ーよりは高濯を示した。
3) 本年の沿鼠7K温は沖合7k11と略類似の経過を辿ってゐる。
4)本年の熔の初漁期の7M証は例平の来遊ikilMよりも手1j低<，又此J)，寺，羽のプラ y タトンは Ch-






8) 今期中はは荏E耳慣l亡2回の著しい士宮積が見られた。gpち共の第一買1は9月15日の Ch.distans 
のま骨積で，第二図は12月3日の Ch.constrictusの増加である。
9) 今JUJ中のフ'ランクトンは 8月中は頗る少かったが， 9 F.Jから季節のj謹むと共に増加した。
10)毎年常例として秋に出現する熱帯性フ・ヲ y グト Yは，本年は動物としては Copi!iamirabiI-






a) R 0 U もi1 e 
1) The quantity of planl<ton which suol< to a minimum On Au岳 2ndgradually inc-
reased shqwing a maxic:lUm on Sept. 15th. But this increase" which is due to 
the diatom vegetation was followed by a decreaseザ hichcontinued til the end 
of Novemer (Nov.28也J・After出is，however， a 回 ddenoutburst of plankton 
oc凹 lrred01 Dec. 3rd. Tbis increase was a150 callsed by the Diatoms， being 
again followed旬Ta decrease 
2) As above mentioned， two flourisbings of the Diatoms were' observed during 
the present period. Superficially these two vegetations ca'n be considered [lS 
也eau白 血nvegetation of Diatoms. Particular examination， however， showed 
that the fi四 tincrease町田 exclusivelycaused by the vegetation of旦A控竺2
a '¥varm water species， whereas the second increase-was caused by tbe vegeta-
tion of Ch. constrictus， a distinct c01d water species. Therefore these two vege-
tations can be considered separate1y. regarding the formeな asan aut刀mnvege-
taton， and the 1atter as a winter vegetation. i 
3) The tropical planl<ton which rel!'Uarly frequent 出ebay during autumn was 1'e-
抑制担d，this year， by C~_i lia 1空ira閉i_s，a Copepoda peculiar加 thewurm 
water current. and Doli01wn nationalis which is a1so a characte1'istic species of 
the warm cqrrent. The tropical Diatoms which occurred during this period 
were the foUowing species i.e. ChョetocerosrostratusCh. anastomosans and 
Ch.Lauderi 
4) 函戸孟孟sand q田 ntityぱ tropi叫 plan1<tonw知chappeared during this season 
in Aom町 iBay w町 efound to be much more meagre than that in the usual year. 
Tbis fact seems to suggest that the influx of Walm current in Aomori Bay during 
this a叫tumnwas also less than that of the usual year. 
5) TJIe amount of P20u and Si02 duriコgthis seasOn (Aug.-Dec.) was greater than 
in the former season， probab1y because of the inc1'ease due to regeneration of 
these回 bstancesfrom dissolved plan1<ton. 
6) The stratif:cation of these substances was distInct during the間町田町 becoming
however. indistinct by 1a也 fall町田rlywinter. 
7) The increase of Si02 in the surface layer seems to hlved been caus己dby tbe 
influence of inland water whioh， though sbowed nO mlrl<ed deffect upon the 
quantity of P20o 
8) With respect 加 the担 mperatureof offsbore water dur~ng tbe latter half of 19仰
it was obs町 vedthat during August tbe temperature was mlrl<edly lower than 
that of也eavera伊 year. During Sept・-oct. it recovered to the average t田町-
erature， again sinking be10w ave口rageduring Nov.】 Dec
9) The change of tbe temperature of c03.stal water in 1949 was almost similar 加
the of shore tempera t耳目， becoming low in Aug. ana Dec. 
14ー
b) Oce!lnographic Conditions of Mutsu 
Bay prior to the Ood Fishery. 
Tbe spawning migl'田ationof Cod int泊 Muts旧 Bayfrom the Tsugaru Strait accurs 
very regularly every year. The ann回 1catch of this fisb， however， varies from 
year to year showing a marked fluctuation. For instance tbe annuaI catches 
during the five years of 1945-1948 were respectively 1.400.000 Kan， 9∞.000 Kan， 
450.000 Kan， and 600. 000 K拍・ Sucha fluctuation is often the悶 sew抽 0出町白s-
heries朗 dthe people's attention in such a case is used to be centered On the catch 
of the forthcoming fishing. 
As to whether is it possible to foretell tbe catcb Our atten土ionhas been atta-
ched to the study of oCeanograpbic condions. Tbe resul t so far obtained seems 
to pOint to the conclusi朗自抗 tbeoptimum temperat;.u問 for cod fishery is 
lil昭防加 be11.500 or叫 thetemperature above or below this bei略 adverse.
As to the plankton the outburst of boreal Diatoms such as Cbaetoceros socialis 
a吋 Ch.deb当~ preceding this seaSOn seems加 討 伊ifya goodムtch. 一ー-
As stated elsewhere the water temperatm'・eof this ye.. just before tbe Cod se-
ason is markedly lower than the opt1mum temp町 a加問. 1n addition the plankton 
which dominated this seaSOn was .C!日空nstrictus加 d Cb.subsecundus instead of 
be同 thefit担 stspecies above rne耐田dFm-fthese五EdiI一正予瓦 a問 tended
to believe tbat the Coci catch of this year may bardly attain the average catcb， 
possibly being much less th~n tbe qnantity generally hoped. 
c) :i¥Iiscellaneous Reporぬ for1949. 
Visi1ing Investigators and Projects. 
During the period from 23 to 30 January， 1949， Mr. T・Tsubataof the Ho比 aido
Oceano】 MeteologicalObservatory stayed at the station. His object was On the 
the taxonomy of tbe plankton. 
From 21 to 29 May， Mr-M. Ueda of the Agricultural High School of Kochi Pre-
fectur・e，made a comp.;trative study of仕1eDia toms of【Jranoutiand Aomori Bays 
Research w町'kOn the Scallop， Pat!nopecten yessoens吟(Jay)，is being pursued by 
Assistant professor G. Yamamoto from two viewpoints， 0但eis加 出eartHicial 
fertilitazion and other is On its ecology. His first sojourn， from 27 April to 24 
May， was uti1ized for the first . purpose and his second stay from early June to 
July was used in an ecological study of the the Scallop 
From 5加 12July， Profe聞は.Motomura目ayedat the s印刷 tom蜘 astudy 
On experimental embyology On the eggs of seaurchins and starfishes. His untiring 
effor・t8before and after-the Second ¥Vor1d War have made a rernarkable contribu-
tion to the expei:mental embryology of the Echnoidea. Putting a田dehis new data 
On experimetal embryology， his long study has furnished us valuable knowledge 
COncerning the spawning seaSOn of the sea-u1"chins and starfishes. According to 
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him it is possible at our station， to continue tbe said research all the year rQund 
if one will take into account the following spawning relation of the materials 

















. Strong. nudus 
(Kitamurasaki-Uni) 
On June 30出efirst y四 rstudents of 1二iologyof Tohoku University came to the 
station for a twO week's period. Lecture and eJ.，."})eriments in zoology were condu-
ted by Professor 1¥ιKato， and lecture and ex:periments On pl.anktology、7fereheld 
by Dr. S. Kokubo. 
Prof. S.Nomura and Ass'nt Prof. T . Nagano brought a c1ass of six: students on 
June 30tb， the second year class of tblogy， witb the object of giving physiological 
course using marine materials. They. left the station on July 10th after finisbing 
the regul.ar course. 
A vacat1on cEur田 onmarine biology was held from J叫yI th by the ardent 
request of tbe Prefectural Goverment， arrangenmets be~ng made through the 
authority of education. The duration was 10 days， and eleven students who came 
from different parts of Aomori Prefecture studied and enjoyed tbese ten days with 
enthus四国 on marine life. 
On October 29出 Mr.M. Ueda again visited tbe station and stayed for two weeks， 
during which he examined the Diato'TIs of Aomori Bay. He pointed out that in 
size frequency curve of C.恒竺些rOs担 ip恒sthere are two modes， e.1cb probably 
signifying different generations. 
Aquarium 
This year the number of ，，Visitors to the aquarium h担 great1yincreased， inc1uding 
many parties of school children and students in charge of their own teachers. Some 
ot the student partias have come fronl a distance as far as Hokkaido. Some lea 
ding te泡chersrequested popular talks for their students， this request、;vasgranted 
as far as the circumstance allowed. 
On出eother hand we were confronted 叫由 greatdifficulty in時 upkeepof伽
aquarium， as the t叩 kS
J
pumps and pipes of sea water supply are now worn out 
All these equipment h'id been in use for ，many years and were in need of replace 
ment for long since. Next ye訂 iti3 necessari1y to renew these facilities by any 
means 
